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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻮرة اﳌﺆﻣﻨﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ


ﻓﺎﻃﻤﺔ اﻟﺰﻫﺮاء ﻧﻬﻤﺎر
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم 2020/2/25

*

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل 2020/5/19

ﻣﻠﺨﺺ
ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﺄﻣﻼﺗﻲ ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪﺑﺮ واﻟﺘﺄﻣﻞ ،ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ واﻟﻤﻮﺿﻊ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ،ﻓﺎﺧﺘﺮت ﻧﻤﺎذج
ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻬﻲ ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ورﺳﺎﻟﺔ وﺑﻌﺚ ،ﺗﺘﻨﺎول ﺻﻔﺎت
اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ودﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻜﻮن ،ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺪاﻳﺔ
ﻣﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻧﺘﻬﺎ ًء ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم ،وﻣﺎ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻜﺬﺑﻴﻦ
واﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻟﺘﺴﻮق ﻟﻨﺎ اﻷدﻟﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﺗﻘ ﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﺑﻬﻼك
اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﻓﻮز اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ.
وﻗـﺪ ﺗﻮﺻــﻠﺖ اﻟﺪراﺳــﺔ إﻟــﻰ أن ﻛـ ّﻞ ﻣــﻦ اﻟﻜﻠﻤــﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴــﺔ اﻟﻤــﺄﺧﻮذة ﻣــﻦ اﻟﺴــﻮرة إ ّﻻ وﻟﻬــﺎ ﻣﻌﻨــﻰ ﻣﺤـﺪد
وﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﻴﺎق ﺧﺎص ،ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺎورﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات أوﻻً ،ﺛ ﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳـﻖ ﻣـﻊ ﻣﺤﺘـﻮى اﻵﻳـﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ ،وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺎ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،أﺳﺮار ،اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ.

 ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺟﺮش .2021
*
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ﻧﻬﻤﺎر

Reflections on the Secrets of Quoranic Words
Surat Al- Mouminoune as a Model
Fatima a-Zahraa Nahmar, Associate Professor, Arabic Language Department,
University Blida 2, Algeria
Abstract
This study belongs to a series of research about the secrest of Quoranic words after
deep speculation. It aims at finding out the secrets of quoranic words in Surat AlMouminoune as afar as meaning, position and correlation is concerned. I have relied on
examples to better illustrate this. This Surah tackles the basics of religion such as
monotheism , the message and ressurrection. It also deals with the characteristic features
of good believers, the power of God in his creation of man and the univers.
Yet the study hints at the beginning of the Call from prophet Noah till Prophet
Mohamed (peace and mercy upon him) with the difficulties encountered during their
journey. This only reinforces the sensuel and the psychological proofs in the belief of
God.
In this study, we have come to find out that quoranic words do have a special
meaning and context that go with the surrounding words in context.This make a whole
cohesive function of the verse.
Keywords: Surat Al- Mouminoune , Secrets, Quoranic words.

:ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻫﻮ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ أﻓﻀﻞ
 وﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن، ﻳﻀﻢ ﺑﻴﻦ دﻓﺘﻴﻪ ﺳﻮرا ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ رﺑﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ،اﻟﺼﻼة وأزﻛﻰ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ
 ﺗﻌﺎﻟﺞ أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ،(118)  ﻓﻬﻲ ﻣﻜﻴﺔ ﻋﺪد آﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣﺌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة آﻳﺔ،واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ
 ﺗﺘﻨﺎول اﻟﺴﻮرة ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ودﻻﺋﻞ ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ووﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن،ورﺳﺎﻟﺔ وﺑﻌﺚ
 ﺑﻌﺪﻫﺎ، وﻣﻨﺤﻪ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ وﺗﺴﺨﻴﺮﻫﺎ ﻟﻪ، وﺑﻴﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻜﻮﻧﻴﺔ واﻧﺘﻔﺎﻋﻪ ﺑﻬﺎ،وﻣﺮوره ﺑﺄﻃﻮار
اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻢ اﻷﻧﺒﻴﺎء واﻟﺮﺳﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ
 ﺳﺎﻗﺖ اﻷدﻟﺔ اﻟﺤﺴﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻢ، ﻟﺘﻨﺘﻘﻞ إﻟﻰ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻤﻜﺬﺑﻴﻦ واﻋﺘﺮاﺿﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ،اﻟﺴﻼم
، ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ،ت ﺑﻬﻼك اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وﻓﻮز اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻛﻤﺎ أﻗﺮ،اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
.(2)ﻪ ﻣﻐﻔﺮﺗﻪ ورﺣﻤﺘﻪوﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺮﺳﻮل )ص( ﻟﻴﺪﻋﻮ رﺑ
ﻘﺖ ﻟﺒﻨﺎﺗﻪ وﻧُﻈﻤﺖ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﺗﺮاﻛﻴﺒﻪ ﺑﺄدق ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪﻓﺎﻟﺴﻮرة إذن ﺑﻨﺎء أُﺣﻜﻤﺖ آﻳﺎﺗﻪ وﻧُﺴ
 ﺳﺘﺤﺎول ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺮدات اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة ﻛﻨﻤﺎذج ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،اﻟﺒﺸﺮ
أﺳﺮار ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة وﻣﺪى ارﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت وﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol22/iss1/2

2

a-Zahraa: Reflections on the Secrets of Quoranic Words Surat Al- Mouminoun

ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻟﻈﺎﻫﺮة وﻳﺒﻴﻦ وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ اﻹﺑﻼﻏﻴﺔ ،ﻓﻤﺎ أﺳﺮار ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن؟ وﻣﺎ ﻣﺪى ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت وﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة؟
 - 1ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي واﻻﺻﻄﻼﺣﻲ:
ﻗُﺴﻤﺖ ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن إﻟﻰ أرﺑﻊ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﻷن اﻟﻤﻘﺎم ﻻ ﻳﺘّﺴﻊ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ:
 .1اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  1إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  ،22واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻫﻲ،﴾ ﴿:
و﴿ ،﴾ و﴿.﴾
،﴾
 .2اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  23إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  ،52واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻫﻲ ﴿ :
و﴿ ،﴾ و﴿.﴾ 
 .3اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  23إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  ،52واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻫﻲ،﴾ ﴿ :
و﴿ ،﴾و﴿ .﴾
،﴾
 .4اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  23إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  ،52واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة ﻫﻲ ﴿ :
و﴿ ،﴾و﴿ .﴾
 /1أﻓﻠﺢ:
ﻟﻐﺔ :ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺎدة )ف ل ح( ﻗﺎل اﻟﺠﻮﻫﺮي» :اﻟﻔﻼح :اﻟﻔﻮز واﻟﻨﺠﺎة ،واﻟﺒﻘﺎء ،واﻟﺴﺤﻮر،
ﻳﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻻﻣﺮأﺗﻪ :اﺳﺘﻔﺤﻠﻲ ﺑﺄﻣﺮك أي ﻓﻮزي ﺑﺄﻣﺮك ...وﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح ،أي أﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﺠﺎة ...وﻓﻠﺤﺖُ اﻷرض :ﺷﻘﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮث«).(1
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻟﻬﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ أﺻﻠﻴﻦ اﻷول :ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﺷﻖ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﻠﻰ ﻓﻮز
وﺑﻘﺎء).(2
وأﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ دﻗﱠﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻔﻠْﺢ اﻟﺸﻖ ،وﻗﻴﻞ اﻟﺤﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺪ
ﻳﻔﻠَﺢ ،أي ﻳﺸﻖ واﻟﻔﻼﱠح اﻷﻛﱠﺎر ﻟﺬﻟﻚ ،واﻟﻔﻼح اﻟﻈﻔﺮ وإدراك ﺑﻐﻴﺔٍ ،وذﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎن :دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي،
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ﻧﻬﻤﺎر

ﻓﺎﻟﺪﻧﻴﻮي اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻴﺐ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ ،وﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء واﻟﻐﻨﻰ واﻟﻌﺰ ...وﻓﻼح أﺧﺮوي
وذﻟﻚ أرﺑﻌﺔ أﺷﻴﺎء :ﺑﻘﺎء ﺑﻼ ﻓﻨﺎء ،وﻏﻨﻰ ﺑﻼ ﻓﻘﺮ ،وﻋﺰ ﺑﻼ ذل ،وﻋﻠْﻢ ﺑﻼ ﺟﻬﻞ«).(3
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻴﻘﻮل» :اﻟﻔﻠﺢ واﻟﻔﻼح :اﻟﻔﻮز واﻟﻨﺠﺎة واﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﺨﻴﺮ ...وﻗﺪ أﻓﻠﺢ،
ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻞ" :ﻗﺪ أﻓﻠﺢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن" أي أُﺻﻴﺮوا إﻟﻰ اﻟﻔﻼح ...واﻟﻔﻼح :اﻟﻔﻮز ﺑﻤﺎ ﻳﻐﺘﺒﻂ ﺑﻪ
وﻓﻴﻪ ﺻﻼح اﻟﺤﺎل ،وأﻓﻠﺢ اﻟﺮﺟﻞ :ﻇﻔﺮ ...وﻗﻮم أﻓﻼح :ﻣﻔﻠﺤﻮن ﻓﺎﺋﺰون ...ﻓﻠﺤﺖُ اﻷرض إذا
ﺷﻘﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺰراﻋﺔ .وﻓﻠﺢ اﻷرض ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﻳﻔﻠﺤﻬﺎ ﻓﻠﺤﺎ إذا ﺷﻘﱠﻬﺎ ﻟﻠﺤﺮث.(4)«.
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻗﻮال أﻧﱠﻬﺎ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح ،إذ "ﻓﻠﺢ" ﻟﻬﺎ دﻻﻟﺘﺎن اﻷوﻟﻰ :اﻟﺸﻖ،
واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :اﻟﻔﻮز واﻟﺒﻘﺎء ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺪﻗّﺔ ،إذ اﻟﻔﻼح ﻋﻨﺪه ﻫﻮ اﻟﻈﻔﺮ
وإدراك اﻟﺒﻐﻴﺔ دﻧﻴﻮﻳﺎ وأﺧﺮوﻳﺎ.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻴﺮى اﻟﻨﺴﻔﻲ أن» اﻟﻔﻼح اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻫﻮب ،أي ﻓﺎزوا ﺑﻤﺎ
ﻃﻠﺒﻮا أو ﻧُﺠﻮا ﻣﻤﺎ ﻫﺮﺑﻮا«) ،(5ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ ﻓﺎﻟﻔﻼح ﻫﻮ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﺜﻮاب واﻟﺨﻴﺮ)،(6
وﻳﺘﻘﺎرب ﻣﻊ ﻫﺬا ﻛﻞ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ واﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ ﻳﺮﻳﺎن أن" أﻓﻠﺢ" ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺎز
وﺳﻌﺪ).(7
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،إذ ﺟﻌﻞ "أﻓﻠﺢ" ﺗﻌﻨﻲ ﻓﺎز ،أي ﻓﺎز
اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن وﺳﻌﺪوا وﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﺒﻐﻴﺔ).(8
ﻣﻬﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻵراء ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ وﻫﻮ أن ﻓﻼح اﻟﻤﺆﻣﻦ دﻧﻴﻮي وأﺧﺮوي ،ﻓﻬﻮ
اﻟﺬي ﻳﺤﺴﻪ ﺑﻘﻠﺒﻪ ،وﻳﺠﺪ ﻣﺼﺪاﻗﻪ ﻓﻲ واﻗﻊ ﺣﻴﺎﺗﻪ ،وﻣﺎ ﻳﺪﺧﺮه ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞّ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ،ﺳﺒﻘﺖ
ﻛﻠﻤﺔ "أﻓﻠﺢ" "ﻗﺪ" اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ،ﻓﻘﺪ أﻛﱠﺪت ﺛﺒﺎت اﻟﺨﻴﺮ واﻟﻨﺼﺮ واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﻤﺘﺎع
اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ،واﻟﻔﻮز واﻟﺜﻮاب واﻟﻨﺠﺎة واﻟﺮﺿﻮان ﻓﻲ اﻵﺧﺮة.
 /2اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن:
ﻟﻐﺔ :ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻣﻦ وﻫﻲ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ ﻣﺎدة )أ م ن( ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻷﻣﺎن واﻷﻣﺎﻧﺔ ﺑﻤﻌﻨﻰ،
وﻗﺪ أﻣِ ْﻨﺖُ ﻓﺄﻧﺎ آﻣﻦ ،وآﻣﻨﺖُ ﻏﻴﺮي ،ﻣﻦ اﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎن ،واﻹﻳﻤﺎن :اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،واﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻷﻧﱠﻪ
آﻣﻦ ﻋﺒﺎده ﻣﻦ أن ﻳﻈﻠﻤﻬﻢ ...واﻷﻣﻦ :ﺿﺪ اﻟﺨﻮف ...واﻷﻣﻨﺔُ أﻳﻀﺎ :اﻟﺬي ﻳﺜﻖ ﺑﻜﻞ أﺣﺪ«).(9
أﻣﺎ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس ﻓﻴﻘﻮل» :اﻟﻬﻤﺰ واﻟﻤﻴﻢ واﻟﻨﻮن أﺻﻼن ﻣﺘﻘﺎرﺑﺎن :أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻷﻣﺎﻧﺔُ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﺿﺪ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺳﻜﻮن اﻟﻘﻠﺐ ،واﻵﺧﺮ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ«).(10
وأﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺸﺮح واﻟﺘﻔﺼﻴﻞ إذ ﻳﻘﻮل» :أﺻﻞُ اﻷﻣﻦ ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
اﻟﻨﻔﺲ ،وزوال اﻟﺨﻮف واﻷﻣﻦ واﻷﻣﺎﻧﺔُ واﻷﻣﺎن ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﻣﺼﺎدر ...وآﻣﻦ إﻧﱠﻤﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ
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أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺘﻌﺪﻳﺎ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻳﻘﺎل آﻣﻨﺘﻪ أي ﺟﻌﻠﺖُ ﻟﻪ اﻷﻣﻦ وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻪ ﻣﺆﻣﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺪ وﻣﻌﻨﺎه
ﺻﺎر ذا أﻣﻦ ،واﻹﻳﻤﺎن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺗﺎرة اﺳﻤﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ...وﺗﺎرة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺪح وﻳﺮاد ﺑﻪ إذﻋﺎن
اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻠﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،وذﻟﻚ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء :ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻠﺐ ،وإﻗﺮار ﺑﺎﻟﻠﺴﺎن،
وﻋﻤﻞ ﺑﺤﺴﺐ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺠﻮارح«).(11
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر إذ ﻳﻘﻮل» :اﻷﻣﻦ :ﺿﺪ اﻟﺨﻮف ،واﻷﻣﺎﻧﺔ :ﺿﺪ
اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،واﻹﻳﻤﺎن :ﺿﺪ اﻟﻜﻔﺮ واﻹﻳﻤﺎن :ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ،ﺿﺪه اﻟﺘﻜﺬﻳﺐ ،ﻳﻘﺎل :آﻣﻦ ﺑﻪ ﻗﻮم وﻛﺬﱠب
ﺑﻪ ﻗﻮم.(12)«
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال أن" أﻣﻦ" ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻌﺎن :اﻷﻣﻦ اﻟﺬي ﺿﺪه اﻟﺨﻮف ،واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ،واﻹﻳﻤﺎن اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻟﻜﻔﺮ ،إﻻﱠ أن اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ أﻋﻄﻰ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﻌﺪا آﺧﺮ ﻫﻮ
اﻟﻤﻘﺼﻮد واﻷﻗﺮب ﻟﻠﺪﻗّﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻣﺎ وﻗﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻠﺐ وأﻗﺮه اﻟﻠﺴﺎن وﻋﻤﻠﺖْ ﺑﻪ اﻟﺠﻮارح) ،(13واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻣﻦ
اﺗﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣ ﺎ ،ﻓﻴﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎوي وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘّﻲ أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﺼﺪق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ
أُﻧﺰل ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ )ص( وﺑﺪﻳﻨﻪ) ،(14ﺑﻴﻨﻤﺎ اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻓﻴﺮى أن اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ اﺗﺼﻒ
ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن وﺻﺪق ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺒﻲ اﻟﻤﺼﻄﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﻮة واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﺒﻌﺚ واﻟﺠﺰاء).(15
وﻳﺘﻘﺎرب ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ إذ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻨﺪه ﻣﻦ اﺗﺼﻒ ﺑﺎﻷوﺻﺎف اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﻋﺪدﺗﻬﺎ اﻟﺴﻮرة ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ).(16
 /3ﺧﻠﻖ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻟﺨﻠﻖ :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ :ﺧﻠﻘﺖ اﻷدﻳﻢ إذا ﻗﺪرﺗﻪ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﻄﻊ ...واﻟﺨﻠﻴﻘﺔ:
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ...واﻟﺨﻠﻴﻘﺔ :اﻟﺨﻠﻖ ،واﻟﺠﻤﻊ اﻟﺨﻼﺋﻖ«).(17
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻓﻴﺮى أن» :اﻟﺨﺎء واﻟﻼم واﻟﻘﺎف أﺻﻼن :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﻲء ،واﻵﺧﺮ
ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﺸﻲء ،ﻓﺄﻣﺎ اﻷول ﻓﻘﻮﻟﻬﻢ :ﺧﻠﻘﺖُ اﻷدﻳﻢ ﻟﻠﺴﻔﻬﺎء ،إذا ﻗﺪرﺗﻪ ...وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺨﻠُﻖ وﻫﻲ
اﻟﺴﺠﻴﺔ ،ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻗﺪ ﻗﺪر ﻋﻠﻴﻪ...أﻣﺎ اﻷﺻﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺼﺨﺮة ﺧﻠﻘﺎء أي ﻣﻠﺴﺎء.(18)«.
وأﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮح ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻓﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﺨَﻠْﻖ أﺻﻠُﻪ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ،وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻳﺪاع اﻟﺸﻲء ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﺻﻞ وﻻ اﺣﺘﺬاء ﻗﺎل ﴿ :
)﴾ اﻷﻧﻌﺎم ...(73:وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﻧﺤﻮ ﴿ ...
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ﻧﻬﻤﺎر

)﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ...(.12 :وﻟﻴﺲ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻹﺑﺪاع إﻻ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻬﺬا ﻗﺎل
)﴾اﻟﻨﺤﻞ:


ﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮه ﴿        
.(19)«(.17
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر إذ ﻳﻘﻮل» :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺗﻘﺪس اﻟﺨﺎﻟﻖ واﻟﺨﻼﱠق...
وأﺻﻞ اﻟﺨﻠﻖ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ...واﻟﺨﻠْﻖ ﻓﻲ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب :اﺑﺘﺪاع اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ إﻟﻴﻪ ...وﻛﻞﱡ
ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺒﺘﺪﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﺳﺒﻖ إﻟﻴﻪ ...ﻗﺎل أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻷﻧﺒﺎري :اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻛﻼم
اﻟﻌﺮب ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ اﻹﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل أﺑﺪﻋﻪ ،واﻵﺧﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،وﻗﺎل ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿) ﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.14:ﻣﻌﻨﺎه أﺣﺴﻦ اﻟﻤﻘﺪرﻳﻦ«).(20
أﻣﺎ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺿﻤﻦ أﻗﻮاﻟﻬﻢ أن" ﺧﻠﻖ" ﺗﻌﻨﻲ أﻣﺮﻳﻦ :اﻷول إﻳﺠﺎد
ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻛﺨﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴾      ﴿ :
   
)اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.17 :وإﻳﺠﺎد اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :

)﴾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.12 :ﻳﺮى اﻟﻤﻔﺴﺮون أن اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻄﻴﻦ،
وأﻧﺸﺄ ذرﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﻄﻔﺔ أي وﻓﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﺎﺳﻞ).(21
ﻛﻤﺎ وردت ﻛﻠﻤﺔ"ﺧﻠﻖ" ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑـ﴿ ﴾ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ "ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات" ،أي أن
اﻟﻠﻪ أﺑﺪع وأﻧﺸﺄ اﻟﺴﻤﻮات اﻟﺴﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎل ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮوا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
 ﴾ ﺑﺄﺣﺴﻦ اﻟﺼﺎﻧﻌﻴﻦ واﻟﻤﺼﻮرﻳﻦ واﻟﻤﻘﺪرﻳﻦ ،وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺴﺘﺸﻒ ﻣﻨﻪ إﻳﺠﺎد ﻋﻠﻰ
﴿ 
ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎل ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي أﺣﺪ أن ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺎ أﺗﻰ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
 /4ﻋﺒﺪ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻟﻌﺒﺪ :ﺧﻼف اﻟﺤﺮ ...وأﺻﻞ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻀﻮع واﻟﺬلﱡ ،واﻟﺘﻌﺒﻴﺪ:
اﻟﺘﺬﻟﻴﻞ ...واﻟﻌﺒﺎدة :اﻟﻄﺎﻋﺔ ،واﻟﺘﻌﺒﺪ :اﻟﺘﻨﺴﻚ«).(22
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻓﺎرس ﻓﻴﻘﻮل» :اﻟﻌﻴﻦ واﻟﺒﺎء واﻟﺪال أﺻﻼن ﺻﺤﻴﺤﺎن ،ﻛﺄﻧﱠﻬﻤﺎ ﻣﺘﻀﺎدان ،و]اﻷول[ ﻣﻦ
ذَﻳﻨﻚ اﻷﺻﻠﻴﻦ ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﻦ وذُل ،واﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺪة وﻏِﻠَﻆ ،ﻓﺎﻷول ﻟﻠﻌﺒﺪ وﻫﻮ اﻟﻤﻤﻠﻮك ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﻌﺒﻴﺪ ...واﻷﺻﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻌﺒﺪة وﻫﻲ اﻟﻘﻮة واﻟﺼﻼﺑﺔ«).(23
26
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ
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وأﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ إﻇﻬﺎر اﻟﺘﺬﻟﱡﻞ ،واﻟﻌﺒﺎدة أﺑﻠﻎ ﻣﻨﻬﺎ
ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﺬﻟﱡﻞ وﻻ ﻳﺴﺘﺤﻘّﻬﺎ إﻻّ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺔ اﻹﻓﻀﺎل وﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،...واﻟﻌﺒﺎدة ﺿﺮﺑﺎن :ﻋﺒﺎدة
ﺑﺎﻟﺘﺴﺨﻴﺮ وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎه ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮد ،وﻋﺒﺎدة ﺑﺎﻻﺧﺘﻴﺎر وﻫﻲ ﻟﺬوي اﻟﻨﻄﻖ وﻫﻲ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻧﺤﻮ ﻗﻮﻟﻪ)﴾  ﴿ :اﻟﺒﻘﺮة ...(.21 :واﻟﻌﺒﺪ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﺿﺮب :ﻋﺒﺪ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺸﺮع
وﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬي ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ واﺑﺘﻴﺎﻋﻪ ﻧﺤﻮ ﴿   
)﴾  اﻟﺒﻘﺮة ...(.178:اﻟﺜﺎﻧﻲ :ﻋﺒﺪ
 
       

ﺑﺎﻹﻳﺠﺎد وذﻟﻚ ﻟﻴﺲ إﻻ ﻟﻠﻪ وإﻳﺎه ﻗﺼﺪ ﺑﻘﻮﻟﻪ﴿ :

)﴾ ﻣﺮﻳﻢ ،(93 :واﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻋﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎدة واﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻫﺬا ﺿﺮﺑﺎن :ﻋﺒﺪ ﻟﻠﻪ
ﻣﺨﻠﺼﺎ وﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد ...وﻋﺒﺪ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ وأﻏﺮاﺿﻬﺎ وﻫﻮ اﻟﻤﻌﺘﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ وﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ«).(24
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬا اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮل» :اﻟﻌﺒﺪ :اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﺮا ﻛﺎن أو رﻗﻴﻘﺎ ،ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺬﻟﻚ
إﻟﻰ أﻧﱠﻪ ﻣﺮﺑﻮب ﻟﺒﺎرﻳﻪ ،ﺟﻞﱠ وﻋﺰ ...وأﺻﻞُ اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﺨﻀﻮع واﻟﺘﺬﻟﱡﻞ ....وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺒﺎد
اﻟﻠﻪ ﻳﻌﺒﺪون اﻟﻠﻪ ،واﻟﻌﺎﺑﺪ :اﻟﻤﻮﺣﺪ ...ورﺟﻞ ﻋﺎﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﻮم ﻋﺒﺪةٍ وﻋﺒﺪ وﻋﺒﺪٍ وﻋﺒﺎد .واﻟﺘﻌﺒﺪ:
اﻟﺘﻨﺴﻚ .واﻟﻌﺒﺎدة :اﻟﻄﺎﻋﺔ«).(25
ﻣﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال أن" ﻋﺒﺪ" ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎن ﻋِﺪة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺘﺬﻟﱡﻞ واﻟﺨﻀﻮع ،واﻻﺳﺘﺴﻼم
ﻟﻠﻤﻌﺒﻮد وﻃﺎﻋﺘﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻲ اﺻﻄﻼح اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﺈن" ﻋﺒﺪ" ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺬﻟﻞ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﺪه واﻻﺳﺘﺴﻼم
   
   
ﻟﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪه وﻋﺪم اﻹﺷﺮاك ﺑﻪ وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻗﻠﺒﺎ وﻗﺎﻟﺒﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :

.(26)﴾  
ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻔﻲ واﻷﻟﻮﺳﻲ وﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أن ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ﺗﻌﻨﻲ أﻃﻴﻌﻮه ووﺣﺪوه وﻻ
ﺗُﺸﺮﻛﻮا ﺑﻪ ﺷﻴﺌًﺎ ،ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻢ إﻟﻪ ﻏﻴﺮه ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ) ،(27وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ» :ﻳﺎ
ﻗﻮم اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﻪ وأﻃﻴﻌﻮه دون اﻷوﺛﺎن واﻷﺻﻨﺎم ،ﻓﺈن اﻟﻌﺒﺎدة ﻻ ﺗﻨﺒﻐﻲ إﻻﱠ ﻟﻪ وﻻ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﺴﻮاه«).(28
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ووﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ ﻳﺮﻳﺎن أن اﻟﻤﻌﻨﻰ:
اﻋﺒﺪوا اﻟﻠﻪ وﺣﺪه وأﻃﻴﻌﻮه ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻜﻢ رب ﺳﻮاه).(29
 /5ﺑﻌﺚ:
27
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ﻧﻬﻤﺎر

ﻟﻐﺔ :ﺟﺎءﻧﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :ﺑﻌﺜﻪ واﺑﺘﻌﺜﻪ ﺑﻤﻌﻨﻰ أي أرﺳﻠﻪ ...وﺑﻌﺜﺖُ اﻟﻨﺎﻗﺔ :أﺛﺮﺗﻬﺎ ،وﺑﻌﺜﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺎﻣﻪ أي أﻫﺒﻪ .وﺑﻌﺚ اﻟﻤﻮﺗﻰ :ﻧﺸﺮﻫﻢ ﻟﻴﻮم اﻟﺒﻌﺚ واﻧﺒﻌﺚ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺮ أي أﺳﺮع«) ،(30وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ
ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﺒﺎء واﻟﻌﻴﻦ واﻟﺜﺎء أﺻﻞ واﺣﺪ ،وﻫﻮ اﻹﺛﺎرة ،وﻳﻘﺎل :ﺑﻌﺜﺖُ اﻟﻨﺎﻗﺔ:
).(31
إذا أﺛﺮﺗﻬﺎ«
أﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮح ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :أﺻﻞ اﻟﺒﻌﺚ إﺛﺎرة اﻟﺸﻲء وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻳﻘﺎل :ﺑﻌﺜﺘﻪ
ﻓﺎﻧﺒﻌﺚ وﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻌﺚ ﺑﺤﺴﺐ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﻋﻠﱢﻖ ﺑﻪ ،ﻓﺒﻌﺜﺖُ اﻟﺒﻌﻴﺮ أﺛﺮﺗُﻪ وﺳﻴﺮﺗُﻪ ،وﻗﻮﻟﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ:
﴿)﴾    اﻷﻧﻌﺎم ...(.36 :أي ﻳﺨﺮﺟﻬﻢ وﻳﺴﻴﺮﻫﻢ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ...ﻓﺎﻟﺒﻌﺚ ﺿﺮﺑﺎن:
ﺑﺸﺮي ﻛﺒﻌﺚ اﻟﺒﻌﻴﺮ وﺑﻌﺚ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ،وإﻟﻬﻲ وذﻟﻚ ﺿﺮﺑﺎن :أﺣﺪﻫﻤﺎ إﻳﺠﺎد اﻷﻋﻴﺎن
واﻷﺟﻨﺎس واﻷﻧﻮاع ﻋﻦ ﻟﻴﺲ وذﻟﻚ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ اﻟﺒﺎري ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﻢ ﻳﻘْﺪِر ﻋﻠﻴﻪ أﺣﺪا .واﻟﺜﺎﻧﻲ إﺣﻴﺎء
اﻟﻤﻮﺗﻰ ،وﻗﺪ ﺧﺺ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺾ أوﻟﻴﺎﺋﻪ ﻛﻌﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وأﻣﺜﺎﻟﻪ«).(32
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر إذ ﻳﻘﻮل» :ﺑﻌﺜﻪ ﻳﺒﻌﺜُﻪ ﺑﻌﺜﺎً :أرﺳﻠﻪ وﺣﺪه ،وﺑﻌﺚ ﺑﻪ:
أرﺳﻠﻪ ﻣﻊ ﻏﻴﺮه .واﺑﺘﻌﺜﻪ أﻳﻀﺎ أي أرﺳﻠﻪ ﻓﺎﻧﺒﻌﺚ ...ﻳﻘﺎل :اﻧﺒﻌﺚ ﻓﻼن ﻟﺸﺄﻧﻪ إذا ﺛﺎر وﻣﻀﻰ ذاﻫﺒﺎ
ﻟﻘﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ ...واﻧﺒﻌﺚ اﻟﺸﻲءُ وﺗﺒﻌﺚَ اﻧﺪﻓﻊ ،ﺑﻌﺜَﻪ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ :ﺑﻌﺜﺎً :ﻓﺎﻧﺒﻌﺚ :أﻳﻘﻈﻪ وأﻫﺒﻪ....
واﻟﺒﻌﺚُ :إﺛﺎرة ﺑﺎركٍ أو ﻗﺎﻋﺪٍ ...واﻟﺒﻌﺚ أﻳﻀﺎ :اﻹﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ...وﺑﻌﺚ اﻟﻤﻮﺗﻰ :ﻧﺸﺮﻫﻢ
ﻟﻴﻮم اﻟﺒﻌﺚ«).(33
وﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال أن" ﺑﻌﺚ" ﻟﻬﺎ ﻣﻌﺎن ﻋﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ :اﻹرﺳﺎل ،واﻹﺛﺎرة ،واﻹﻳﻘﺎظ،
واﻟﻨﺸﺮ ،واﻹﺣﻴﺎء.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﺈن اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺘﺨﺼﺺ أﻛﺜﺮ وﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻨﺸﺮ واﻹﺣﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺠﺰاء ،ﻓﻬﺬا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻔﺴﺮون ﻣﻊ وﺟﻮد اﻟﻨﻔﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ﴿ :

)﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.37 :ﻗﺎل أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ» :ﺗﻤﻮت اﻷﺣﻴﺎء ﻣﻨﺎ ﻓﻼ ﺗﺤﻴﺎ،
  
وﻳﺤﺪث أﺧﺮون ﻣﻨﺎ وﻳﻮﻟﺪون ،وﻣﺎ ﻧﺤﻦ ﺑﻤﺒﻌﻮﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت«).(34
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ووﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﻓﻴﺮﻳﺎن أن اﻟﻜﻔﺎر ﻧﻔﻮا ﻧﻔﻴﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﺒﻌﺚ وﺣﻴﺎة أﺧﺮى
ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت ،ﻓﻼ ﺣﻴﺎة وﻻ ﻧﺸﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﻔﻨﺎء ﻋﻨﺪﻫﻢ) ،(35وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ،إذ ﻳﺮى أن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻫﻮ :ﻻ ﺑﻌﺚ وﻻ ﻧﺸﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮت).(36
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 /6ﻫﻠﻚ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :ﻫﻠﻚ اﻟﺸﻲء ﻳﻬﻠﻚ ﻫﻼﻛًﺎ وﻫﻠﻮﻛًﺎ ،وﻣﻬﻠَﻜﺎ وﻣﻬﻠِﻜًﺎ وﻣﻬﻠُﻜًﺎ ،وﺗَﻬﻠُﻜﺔً...
واﻟﻤﻬﻠَﻜﺔُ :اﻟﻤﻔﺎزةُ ...واﻟﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ :اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻬﻮى وﻳﺴﻘﻂ«).(37
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﻬﺎء واﻟﻼم واﻟﻜﺎف :ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﻛَﺴﺮ وﺳﻘﻮط .ﻣﻨﻪ
اﻟﻬﻼك :اﻟﺴﻘﻮطُ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎل ﻟﻠﻤﻴﺖ ﻫﻠَﻚ«).(38
وﻗﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻬﻼك ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪٍ :اﻓﺘﻘﺎد اﻟﺸﻲء ﻋﻨﻚ
وﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺮك ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)﴾   ﴿ :اﻟﺤﺎﻗﺔ ،...(.29 :وﻫﻼك اﻟﺸﻲء
)﴾ اﻟﺒﻘﺮة ...(.205 :واﻟﺜﺎﻟﺚ :اﻟﻤﻮت ﻛﻘﻮﻟﻪ:
ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﻓﺴﺎد ﻛﻘﻮﻟﻪ   ﴿ :
﴿  

)﴾    اﻟﻨﺴﺎء ...(.176 :واﻟﺮاﺑﻊ :ﺑﻄﻼن اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻋﺪﻣﻪ رأﺳﺎ وذﻟﻚ

اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻓﻨﺎءً ،...وﻳﻘﺎل ﻟﻠﻌﺬاب واﻟﺨﻮف واﻟﻔﻘﺮ اﻟﻬﻼك«).(39
وﻳﻘﺮب اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ إذ ﻳﻘﻮل» :اﻟﻬﻠْﻚ :اﻟﻬﻼك ...ﻫﻠَﻚ ﻳ ﻬﻠِﻚ ﻫﻠْﻜًﺎ وﻫﻠْﻜًﺎ
وﻫﻼﻛًﺎ :ﻣﺎت ...واﻟﻬﻠﻜﺔُ :اﻟﻬﻼك ...واﻟﻤﻬﻠَﻜﺔ واﻟﻤﻬﻠِﻜﺔ واﻟﻤﻬﻠُﻜﺔ :اﻟﻤﻔﺎزةُ ﻷﻧﱠﻪ ﻳﻬﻠَﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮا...
واﻟﻬﻠَﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ :اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻳﻬﻮى وﻳﺴﻘُﻂ ،واﻟﺘَﻬﻠُﻜﺔُ :اﻟﻬﻼك.(40)«
اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻷﻗﻮال أﻧﱠﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎرب ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ إﻻﱠ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن أوﺳﻌﻬﻢ ﺷﺮﺣﺎ
وإﻟﻤﺎﻣﺎ ،إذ ﺟﻌﻞ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻼك ﻣﻌﺎن ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ :ﻓﻘﺪان اﻟﺸﻲء ،واﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﻔﻨﺎء ،واﻟﻤﻮت ،واﻟﻌﺬاب،
واﻟﺨﻮف ،واﻟﻔﻘﺮ.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ ﺗﻮاﻓﻘﺖ آراء ﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﻠﻤﺔ "اﻟﻤﻬﻠﻜﻴﻦ" ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
﴿)﴾    اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.48 :وﺟﻌﻠﻮﻫﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ :اﻟﺬﻳﻦ
ﻋﺎﻗﺒﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﻌﺠﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺬاب ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻹﻫﻼك واﻹﻏﺮاق ﻓﻲ اﻟﻴﻢ ،ﻓﺼﺎروا ﻋﺒﺮةً ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ.
ﻳﺮى ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﻔﻲ واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ أن اﻟﻤﻬﻠﻜﻴﻦ ﻫﻢ ﻓﺮﻋﻮن وﻣﻠﺆه ،ﻓﻘﺪ أﻧﺰل اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺬاب وأﻫﻠﻜﻬﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮق ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻜﺬﻳﺒﻬﻢ واﺳﺘﻜﺒﺎرﻫﻢ).(41
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ» :ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮق ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻗﻠﺰم )اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ( ﻛﻤﺎ
أﻫﻠﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ ﻣﻦ اﻷﻣﻢ ﺑﺘﻜﺬﻳﺒﻬﻢ ﻟﺮﺳﻠﻬﻢ«) .(42وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻛﻞّ ﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ
اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ووﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ ﻳﺮﻳﺎن أن ﻓﺮﻋﻮن وﻣﻠﺌﻪ أﻫﻠﻜﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ )اﻷﺣﻤﺮ().(42
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ﻧﻬﻤﺎر

 /7ﻏﻤﺮ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻟﻐَﻤﺮ :اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﻗﺪ ﻏﻤﺮه اﻟﻤﺎء ﻳﻐﻤﺮه أي ﻋﻼه .وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ
ﻟﻠﺮﺟﻞ :ﻏﻤﺮه اﻟﻘﻮم إذا ﻋﻠﻮه ﺷﺮﻓﺎً ...واﻟﻐﻤﺮةُ :اﻟﺸﺪة ...وﻏﻤﺮاتُ اﻟﻤﻮت :ﺷﺪاﺋﺪه ...واﻟﻐﻤﺮة:
اﻟﺰﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺎء واﻟﺠﻤﻊ ﻏِﻤﺎر ...ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮو :رﺟﻞ ﻣﻐﺎﻣﺮ إذا ﻛﺎن ﻳﻘﺘﺤﻢ اﻟﻤﻬﺎﻟﻚ،
واﻟﻐُﻤﺮة ﻃﻼء ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ اﻟﻮرس ...واﻟﻐِﻤﺮ ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أﻳﻀﺎ :اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻐﻞﱡ«).(43
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﻐﻴﻦ واﻟﻤﻴﻢ واﻟﺮاء أﺻﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻄﻴﺔ
وﺗﺸﻴﺪٍ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺪة ،وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻐَﻤﺮ :اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ،وﺳﻤﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧّﻪ ﻳﻐْﻤﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﺘﻪ ...وﻣﻦ
اﻟﺒﺎب :اﻟﻐَﻤﺮةُ :اﻻﻧﻬﻤﺎك ﻓﻲ اﻟﺒﺎﻃﻞ وﻟﻠﻬﻮ ،وﺳﻤﻴﺖْ ﻏﻤﺮةً ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺷﻲءٌ ﻳﺴﺘﺮ اﻟﺤﻖ ﻋﻦ ﻋﻴﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
وﻏﻤﺮاتُ اﻟﻤﻮت :ﺷﺪاﺋﺪه اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺸﻰ ...واﻟﻐِﻤﺮ :اﻟﺤﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر«).(44
أﻣﺎ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮح ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :أﺻﻞُ اﻟﻐَﻤﺮ إزاﻟﺔ أﺛﺮ اﻟﺸﻲء وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻠﻤﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ
اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻞُ أﺛﺮ ﺳﻴﻠْﻠﻪ ﻏَﻤﺮ وﻏﺎﻣﺮ ...واﻟﻐَﻤﺮةُ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺎء اﻟﺴﺎﺗﺮةُ ﻟﻤﻘﺮﻫﺎ وﺟﻌِﻞ ﻣﺜﻼ ﻟﻠﺠﻬﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻐﻤﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وإﻟﻰ ﻧﺤﻮه أﺷﺎر ﺑﻘﻮﻟﻪ)﴾﴿ :ﻳﺲ ...(.09:وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ ﻗﺎل:
)﴾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.(45)«...(.54 :
﴿    
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر إذ ﻳﻘﻮل» :اﻟﻐَﻤﺮ اﻟﻤﺎء اﻟﻜﺜﻴﺮ ...اﻟﻐَﻤﺮ :ﺑﻔﺘﺢ اﻟﻐﻴﻦ
وﺳﻜﻮن اﻟﻤﻴﻢ :اﻟﻜﺜﻴﺮ ،أي ﻳﻐْﻤﺮ ﻣﻦ دﺧﻠﻪ وﻳﻐﻄﱢﻴﻪ ...وﻏَﻤﺮه اﻟﻤﺎء ﻳﻐْﻤﺮهِ ﻏَﻤﺮا واﻏﺘﻤﺮه :ﻋﻼه
وﻏﻄﱠﺎه ...ﻟﻐَﻤﺮةُ :اﻟﺸﺪةُ ...واﻟﻐَﻤﺮة :ﺣﻴﺮة اﻟﻜﻔﺎر .وﻗﺎل اﻟﻠﻴﺚ :اﻟﻐَﻤﺮةُ ﻣﻨْﻬﻤﻚ اﻟﺒﺎﻃﻞ ،وﻣﺮﺗﻜﺾ
اﻟﻬﻮل ﻏَﻤﺮةُ اﻟﺤﺮب ،وﻳﻘﺎل :ﻫﻮ ﻳﻀﺮب ﻓﻲ َﻏﻤﺮة اﻟﻠﻬﻮ وﻳﺘﺴﻜﻊ ﻓﻲ ﻏﻤﺮة اﻟﻔﺘﻨﺔ ...اﻏﺘﻤﺮ ﻓﻲ
اﻟﺸﻲء :اﻏﺘﻤﺲ«).(46
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال أن ﻛﻠﻤﺔ "ﻏﻤﺮ" ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪﻳﺪةً ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻓﺎﻟﻐَﻤﺮة ﻣﺜﻼ ﺗﻌﻨﻲ :اﻟﺸﺪة ،واﻟﺰﺣﻤﺔُ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻤﺎء ،واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﻌﻤﺎﻳﺔ ،واﻻﻧﻐﻤﺎس ﻓﻲ اﻟﻠﻬﻮ
واﻟﺒﺎﻃﻞ.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﻤﺎ وﻫﻮ "ﻏَﻤﺮة" وﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻈﺮات اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻓﻬﻤﻬﺎ ،إذ
ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻐﻔﻠﺔ ،واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ واﻟﺤﻴﺮة ،واﻟﻀﻼﻟﺔ ،وذﻟﻚ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻓﺴﺮوا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :

)﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.(.54 :
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ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﻔﻲ واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘّﻲ واﻷﻟﻮﺳﻲ أﻧﱠﻬﺎ ﺗﻌﻨﻲ اﻟﺤﻴﺮة واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﻀﻼﻟﺔ
أي دﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ وﺿﻼﻟﺘﻬﻢ ﺣﺘّﻰ ﻳﺮوا اﻟﻌﺬاب واﻟﻤﻮت ﻋﻴﺎﻧًﺎ).(47
وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﺬا ﻣﺎ ﻗﺼﺪه ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ ،إذ ﻫﻲ ﻋﻨﺪه ﺗﻌﻨﻲ اﻟﻐﻔﻠﺔ واﻻﻧﺸﻐﺎل ﻋﻦ اﻟﺤﻖ إذ ﻳﻘﻮل:
» ذرﻫﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻐﻤﺮة ﻏﺎﻓﻠﻴﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﺣﺘّﻰ ﻳﻔﺎﺟﺌﻬﻢ اﻟﻤﺼﻴﺮ ﺣﻴﻦ ﻳﺠﻲء ﻣﻮﻋﺪه
اﻟﻤﺤﺘﻮم«).(48
أﻣﺎ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻓﻴﺒﻴﻦ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :أي ﻓﺬرﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﻴﻬﻢ وﺿﻼﻟﻬﻢ ﺣﺘّﻰ ﻳﺮون
اﻟﻌﺬاب رأي اﻟﻌﻴﻦ«) (49وﻻ ﻳﺨﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ» :أي ﻓﺎﺗﺮك ﻳﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺆﻻء اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ وﺟﻬﻠﻬﻢ وﺿﻼﻟﺘﻬﻢ«).(50
 /8ﺑﻠﺲ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :أﺑﻠﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،أي ﻳﺌﺲ ـ وﻣﻨﻪ ﺳﻤﻲ إﺑﻠﻴﺲ ،وﻛﺎن اﺳﻤﻪ
ﻋﺰازﻳﻞ ،واﻹﺑﻼس أﻳﻀﺎ :اﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﺤﺰن ،ﻳﻘﺎل :أَﺑﻠﺲ ﻓﻼن ،إذا ﺳﻜﺖَ ﻏَﻤﺎ«).(51
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﺒﺎء واﻟﻼم واﻟﺴﻴﻦ أﺻﻞ واﺣﺪ ،وﻣﺎ ﺑﻌﺪه ﻓﻼ ﻣﻌﻮل
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺎﻷﺻﻞ اﻟﻴﺄس ،ﻳﻘﺎل أَﺑﻠﺲ إذا ﻳﺌِﺲ ،ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ)﴾      ﴿ :اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن:
 ،...(.77ﻗﺎﻟﻮا :وﻣﻦ ذﻟﻚ اﺷﺘﻖ اﺳﻢ إﺑﻠﻴﺲ ،ﻛﺄﻧﱠﻪ ﻳﺌِﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ .وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أَﺑﻠﺲ
اﻟﺮﺟﻞُ ﺳﻜﺖَ«).(52
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ إذ ﻳﻘﻮل» :اﻹﺑﻼس اﻟﺤﺰن اﻟﻤﻌﺘﺮض ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﺒﺄس،

ﻳﻘﺎل أﺑﻠﺲ ،وﻣﻨﻪ اﺷﺘﻖ إﺑﻠﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻗﺎل ﻋﺰ وﺟﻞﱠ     ﴿ :

) ﴾ اﻟﺮوم.(53)«...(.12 :
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻮ اﻷﺧﺮ ﻳﻘﺎرب ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻼ» :أﺑﻠﺲ اﻟﺮﺟﻞ :ﻗُﻄﻊ ﺑﻪ ،ﻋﻦ ﺛﻌﻠﺐ،
وأﺑﻠﺲ :ﺳﻜﺖ ،وأﺑﻠﺲ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ أي ﻳﺌﺲ وﻧَﺪِم ،وﻣﻨﻪ ﺳﻤﻲ إﺑﻠﻴﺲ وﻛﺎن اﺳﻤﻪ
ﻋﺰازﻳﻞ...اﻟﻤﺒﻠِﺲ :اﻟﻴﺎﺋﺲ ...واﻟﻤﺒﻠِﺲ :اﻟﺴﺎﻛﺖ ﻣﻦ اﻟﺤﺰن أو اﻟﺨﻮف ،واﻹﺑﻼس :اﻟﺤﻴﺮة ...وﻗﺎل
أﺑﻮ ﺑﻜﺮ :اﻹﺑﻼس ﻣﻌﻨﺎه ﻓﻲ اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻘﻨﻮط وﻗﻄﻊ اﻟﺮﺟﺎء ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ«).(54
ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﺑﻠَﺲ "إذن ﻟﻐﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪة ﻣﻨﻬﺎ :اﻟﻴﺄس واﻟﻘﻨﻮط ،واﻻﻧﻜﺴﺎر واﻟﺤﺰن ،واﻟﺤﻴﺮة،
واﻟﺪﻫﺸﺔ ،واﻟﺴﻜﻮت ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺤﺠﺔ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،واﻟﺴﻴﺎق اﻟﺬي ﻫﻲ
ﻓﻴﻪ.
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ﻧﻬﻤﺎر

 
   
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺳﻤﺎ "ﻣﺒﻠﺴﻮن" ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :

)﴾   اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.77 :وﻗﺪ ﺗﺸﺎﺑﻬﺖ آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ
    
   
ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ،إذ ﺗﻌﻨﻲ ﻋﻨﺪﻫﻢ :اﻟﻤﺘﺤﻴﺮون ،واﻟﻴﺎﺋﺴﻮن ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺧﻴﺮ ﻟَﻤﺎ ﺣﻞﱠ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻋﺬاب اﻟﻠﻪ
وﺟﺎءﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻐﺘﺔ.
ﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﺒﻲ» :أي ﻳﺎﺋﺴﻮن ﻣﺘﺤﻴﺮون ﻻ ﻳﺪرون ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻛﺎﻵﺋﺲ ﻣﻦ اﻟﻔﺮح وﻣﻦ ﻛﻞّ
ﺧﻴﺮ«) ،(55وﺟﺎء ﻓﻲ روح اﻟﺒﻴﺎن" :ﻣﺒﻠﺴﻮن ﻣﺘﺤﻴﺮون آﻳﺴﻮن ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺧﻴﺮ«).(56
وﺷﺒﻴﻪ ﺑﻬﺬا ﻣﺎ رآه اﻟﻤﺮاﻏﻲ إذ ﻳﻘﻮل» :أي ﺣﺘّﻰ إذا ﺟﺎءﻫﻢ أﻣﺮ اﻟﻠﻪ ،وﺟﺎءﺗﻬﻢ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻐﺘﺔ،
وأﺧﺬﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﺬاب ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻳﺤﺘﺴﺒﻮن ،أﻳﺴﻮا ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺧﻴﺮ ،واﻧﻘﻄﻌﺖ آﻣﺎﻟﻬﻢ وﺧﺎب
رﺟﺎؤﻫﻢ«).(57
واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺠﺪه ﻋﻨﺪ ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ووﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ رأﻳﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ :اﻟﺤﻴﺮة
واﻟﻴﺄس ﻣﻦ ﻛﻞّ ﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺬاب وﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ رﺣﻤﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ).(58
 /9ﺳﺤﺮ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻟﺴﺤﺮ :اﻟﺮﺋﺔ ﺟﻤﻊ أﺳﺤﺎر ...واﻟﺴﺤﺮ :ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺼﺒﺢ ...واﻟﺴﺤﻮر:
ﺤﺮ ،وﻗﺪ ﺳﺤﺮه ﻳﺴﺤﺮه ﺳﺤﺮا،
ﻣﺎ ﻳﺘَﺴﺤﺮ ﺑﻪ .واﻟﺴِﺤﺮ :اﻷُﺧْﺬةُ ،وﻛﻞﱡ ﻣﺎ ﻟَﻄُﻒ ﻣﺄْﺧَﺬُه ودق ﻓﻬﻮ ﺳِ 
واﻟﺴﺎﺣﺮ :اﻟﻌﺎﻟِﻢ ،وﺳﺤﺮه أﻳﻀﺎ :ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺧَﺪﻋﻪ.(59)«
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﺴﻴﻦ واﻟﺤﺎء واﻟﺮاء أﺻﻮل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ :أﺣﺪﻫﻢ ﻋﻀﻮ
ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ،واﻵﺧﺮ ﺧﺪع وﺷﺒﻬﻪ ،واﻟﺜﺎﻟﺚ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت ...وأﻣﺎ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﺎﻟﺴﺤﺮ ،ﻗﺎل ﻗﻮم:
إﺧﺮاج اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرةِ اﻟﺤﻖ ،وﻳﻘﺎل ﻫﻮ اﻟﺨَﺪﻳﻌﺔُ ...وأﻣﺎ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﺎﻟﺴﺤﺮ ،واﻟﺴﺤﺮةُ ،وﻫﻮ ﻗﺒﻞ
اﻟﺼﺒﺢ«).(60
أﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﺴﺤﺮ ﻳﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎن :اﻷول اﻟﺨﺪاع
وﺗﺨﻴﻴﻼت ﻻ ﺣﻘﻴﻘ ﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ اﻟﻤﺸﻌﻮذُ ﺑﺼﺮف اﻷﺑﺼﺎر ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻟﺨﻔﺔ ﻳﺪٍ ،وﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠُﻪ
﴾ 

اﻟﻨﻤﺎم ﺑﻘﻮل ﻣﺰﺧﺮف ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻸﺳﻤﺎع وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :
)اﻷﻋﺮاف ...(.116:واﻟﺜﺎﻧﻲ اﺳﺘﺠﻼب ﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﺑﻀﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮب إﻟﻴﻪ ...واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎ
ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻴ ﻪ اﻷﻏﻨﺎم وﻫﻮ اﺳﻢ ﻟﻔﻌﻞ ﻳﺰﻋﻤﻮن أﻧﱠﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺼﻮر واﻟﻄﺒﺎﺋﻊ ﻓﻴﺠﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن
ﺣﻤﺎرا وﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺤﺼﻠﻴﻦ«).(61
32
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أﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻴﻘﻮل» :ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي :اﻟﺴﺤﺮ ﻋﻤﻞ ﺗُﻘُﺮب ﻓﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﺑﻤﻌﻮﻧﺔ ﻣﻨﻪ...
وﻣﻦ اﻟﺴﺤﺮ اﻷُﺧْﺬَةُ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﻈَﻦ أن اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﻳﺮى وﻟﻴﺲ اﻷﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺮى،
واﻟﺴﺤﺮ :اﻷُﺧْﺬَةُ ،وﻛُﻞﱡ ﻣﺎ ﻟَﻄُﻒ ﻣﺎ أﺧَﺬُه ودق ،ﻓﻬﻮ ﺳِﺤﺮ ،واﻟﺠﻤﻊ أﺳﺤﺎر وﺳﺤﻮر ،وﺳﺤﺮه
ﻳﺴﺤﺮه ﺳﺤﺮا وﺳِﺤﺮا وﺳﺤﺮا وﺳﺤﺮه ،ورﺟﻞ ﺳﺎﺣِﺮ ﻣﻦ ﻗﻮم ﺳﺤﺮةٍ وﺳﺤﺎر ﻣﻦ ﻗﻮم ﺳﺤﺮﻳﻦ...
واﻟﺴﺤﺮ :اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻓﻄﻨﻴﺔٍ ...ﻗﺎل اﻷزﻫﺮي :وأﺻﻞ اﻟﺴﺤﺮ ﺻﺮف اﻟﺸﻲء ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮه،
ﻓﻜﺄن اﻟﺴﺎﺣﺮ ﻟﻤﺎ رأى اﻟﺒﺎﻃﻞ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺤﻖ وﺧَﻴﻞَ اﻟﺸﻲء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،ﻗﺪ ﺳﺤﺮ اﻟﺸﻲء
ﻋﻦ وﺟﻬﻪ أي ﺻﺮﻓَﻪ ...اﻟﺴﺤﺮ :اﻟﻔﺴﺎد ...واﻟﺴﺤﺮ واﻟﺴﺤﺮ :آﺧﺮ اﻟﻠﻴﻞ ﻗﺒﻴﻞ اﻟﺼﺒﺢ«).(62
ﻓﻜﻠﻤﺔ "ﺳﺤﺮ" ﺗﺤﻤﻞ إذن ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﺪة ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻴﻎ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ :ﻓﺎﻟﺴﺤﺮ ﻳﻌﻨﻲ :اﻟﺨﺪاع،
واﻟﻔﺴﺎد ،واﻟﺼﺮف ،واﻷﺧﺬة اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻴﻦ.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﻀﺎرع ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ
)﴾اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن،(.89 :

﴿ ﴾ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     ﴿ :
ﻓﻜﻞّ اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ ﻳﺮون أن اﻟﻤﻌﻨﻰ :ﻛﻴﻒ ﺗُﺨﺪﻋﻮن وﺗُﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪه؟ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻛﻞﱞ
وأﺳﻠﻮﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ.
ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﻔﻲ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘّﻲ واﻷﻟﻮﺳﻲ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ :ﻓﻜﻴﻒ ﺗُﺼﺮﻓﻮن وﺗُﺨﺪﻋﻮن
وﺗُﺒﻌﺪون ﻋﻦ ﻃﺎﻋﺔ اﻟﻠﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪه ﻣﻊ ﻋﻠﻤﻜﻢ أﻧّﻜﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺑﻐﻲ؟ ،ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻌﻘﻮﻟﻜﻢ أن ﺗﻘﺒﻞ
ﻋﺒﺎدﺗﻜﻢ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮه رﻏﻢ اﻋﺘﺮاﻓﻜﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻤﺪﺑﺮ.(63)
أﻣﺎ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻓﻘﺪ أﺑﺎن ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ » :أي ﻗُﻞْ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻬﺠﺎن واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ :ﻛﻴﻒ
ﺗُﺨﺪﻋﻮن وﺗُﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻪ وﻃﺎ ﻋﺘﻪ؟ ﻓﺄﻧﺘﻢ ﺑﻌﺒﺎدة اﻷﺻﻨﺎم أو ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺸﺮ ﻗﺪ ﺳﺤﺮت
ﻋﻘﻮﻟﻜﻢ ﻛﺄﻧﱠﻤﺎ ﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ رﺷﺪﻫﺎ ،واﻋﺘﺮاﻫﺎ اﻟﺬﻫﻮل ﻓﺘﺼﻮرت اﻷﺷﻴﺎء ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ«).(64
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺳﻴﺪ ﻗﻄﺐ» :ﻓﻤﺎﻟﻬﻢ ﻳﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﻪ؟ وﻣﺎ ﻟﻌﻘﻮﻟﻬﻢ ﺗﻨﺤﺮف
وﺗﺘﺨﺒﻂ ﻛﺎﻟﺬي ﻫﺸﻪ اﻟﺴﺤﺮ" :ﻗُﻞْ :ﻓﺄَﻧﱠﻰ ﺗﺴﺤﺮون؟" أﻻ إﻧﱠﻪ اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺘﺨﺒﻂ اﻟﺬي ﻳﺼﺎب ﺑﻪ
اﻟﻤﺴﺤﺮون!«).(65
وﻣﺜﻠُﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ ﻳﻘﻮل» :أي ﻗُﻞْ ﻟﻬﻢ :ﻓﻜﻴﻒ ﺗُﺨﺪﻋﻮن وﺗُﺼﺮﻓﻮن ﻃﺎﻋﺘﻪ وﺗﻮﺣﻴﺪه
ﻣﻊ اﻋﺘﺮاﻓﻜﻢ وﻋﻠﻤﻜﻢ ﺑﺄﻧﱠﻪ وﺣﺪه اﻟﻤﺘﺼﺮف اﻟﻤﺎﻟﻚ؟«).(66
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ﻧﻬﻤﺎر

 /10ﺧﺴﺄ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :ﺧَﺴﺄتُ اﻟﻜﻠﺐ ﺧَﺴﺄً :ﻃَﺮدﺗُﻪ ...أﺑﻮ زﻳﺪ :ﺧَﺴﺄَ ﺑﺼﺮه ﺧَﺴﺄً وﺧﺴﻮءًا
)﴾   اﻟﻤﻠﻚ،(.04 :
أي ﺳﺪِر ،وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ     ﴿ :
وﺗَﺨﺎﺳﺄَ اﻟﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة :ﺗَﺮاﻣﻮا ﺑﻬﺎ«).(67
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﺨﺎء واﻟﺴﻴﻦ واﻟﻬﻤﺰة ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻌﺎد ،ﻳﻘﺎلُ
ﺧﺴﺄتُ اﻟﻜَﻠْﺐ وﻓﻲ اﻟﻘﺮآن)﴾     ﴿:اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،...(.108 :ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺎل
اﺑﻌﺪوا«).(68
أﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺷﺮح ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :ﺧﺴﺄتُ اﻟﻜﻠﺐ ﻓﺨﺴﺄ أي زﺟﺮﺗُﻪ ﻣﺴﺘﻬﻴﻨﺎ ﺑﻪ
ﻓﺎﻧﺰﺟﺮ وذﻟﻚ إذا ﻗﻠﺖَ ﻟﻪ اﺧْﺴﺄْ ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺻﻔﺔ اﻟﻜﻔﺎر       ﴿ ...

)﴾     اﻷﻋﺮاف ،...(166:وﻣﻨﻪ "ﺧﺴﺄ اﻟﺒﺼﺮ "أي اﻧﻘﺒﺾ ﻋﻦ
ﻣﻬﺎﻧﺔٍ«).(69
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻴﻘﻮل» :اﻟﺨﺎﺳﺊ ﻣﻦ اﻟﻜﻼب واﻟﺨﻨﺎزﻳﺮ واﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ :اﻟﺒﻌﻴﺪ اﻟﺬي ﻻ ﻳﺘﺮك أ ن
ﻳﺪﻧُﻮ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺨﺎﺳِﺊ :اﻟﻤﻄﺮود ،وﺧَﺴﺄ اﻟﻜﻠﺐ ﻳﺨْﺴﺆه ﺧَﺴﺄً وﺧُﺴﻮءًا ،ﻓﺨﺴﺄَ واﻧْﺨَﺴﺄَ:
ﻃَﺮده ...واﻟﺨﺎﺳﺊ :اﻟﻤﺒﻌﺪ ...وﻗﺎل اﻟﺰﺟﺎج :ﺧﺎﺳﺌًﺎ أي ﺻﺎﻏﺮا ...وﺗﺨﺎﺳﺄ اﻟﻘﻮم ﺑﺎﻟﺤﺠﺎرة:
ﺗﺮاﻣﻮا ﺑﻬﺎ«).(70
إذن ﻛﻠﻤﺔ "ﺧﺴﺄ" ﻟﻐﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻹﻫﺎﻧﺔ ،إذ ﺗﻌﻨﻲ :ﻃُﺮد وأُﺑﻌِﺪ وزﺟﺮ ،ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ
ﻟﻠﻜﻼب.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ﴿ ﴾ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :

)﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.108 :واﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ "اﻣﻜﺜﻮا ﻓﻴﻬﺎ أذﻻء ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﻧﻴﻦ،
واﻧﺰﺟﺮوا ﻛﻜﻼب".
ﻗﺎل اﻟﻨّﺴﻔﻲ» :اﺳﻜﺘﻮا ﺳﻜﻮت ذﻟﺔ وﻫﻮان«) ،(71وإﻟﻰ ﻫﺬا ﻳﺬﻫﺐ اﻷﻟﻮﺳﻲ ﻗﺎﺋﻼ » :أي ذﻟﻮا
واﻧﺠﺮوا اﻧﺰﺟﺎر اﻟﻜﻼب إذا زﺟﺮت ...أو اﺳﻜﺘﻮا ﺳﻜﻮت ﻫﻮان ...وﻗﻴﻞ :وﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮن ﻓﻲ رﻓﻊ
اﻟﻌﺬاب«).(72
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وأﻣﺎ اﻟﻤﺮاﻏﻲ ﻓﻴﻘﻮل» :اﻣﻜﺜﻮا ﻓﻴﻬﺎ أذﻻء ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ واﺳﻜﺘﻮا ،وﻻ ﺗﻌﻮدوا إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﺳﺆاﻟﻜﻢ ﻓﺈﻧﱠﻪ
ﻻ رﺟﻌﺔ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ«) ،(73وﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ » :ذﻟﻮا ﻓﻲ اﻟﻨﺎر واﻧﺰﺟﺮوا ﻛﻤﺎ ﺗُﺰﺟﺮ
اﻟﻜﻼب وﻻ ﺗﻜﻠﻤﻮﻧﻲ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻌﺬاب«).(74
أﻣﺎ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ » :ﻗﺎل اﻟﻠﻪ ﻟﻠﻜﻔﺎر إذا ﺳﺄﻟﻮا اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻟﻨّﺎر واﻟﺮﺟﻌﺔ إﻟﻰ
اﻟﺪﻧﻴﺎ :اﻣﻜﺜﻮا ﻓﻴﻬﺎ ـ ـ أي ﻓﻲ اﻟﻨّﺎر ـ ـ أذﻻء ﺻﺎﻏﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﻧﻴﻦ ،واﺳﻜﺘﻮا وﻻ ﺗﻌﻮدوا إﻟﻰ ﺳﺆاﻟﻜﻢ ﻫﺬا،
ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻻ ﺟﻮاب ﻟﻜﻢ ﻋﻨﺪي ،وﻻ رﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ«).(75
 /11ﻟﻔﺢ:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :ﻟَﻔَﺤﺘْﻪ اﻟﻨّﺎر واﻟﺴﻤﻮم ﺑﺤﺮﻫﺎ أَﺣﺮﻗَﺘَﻪ ،ﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ :ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎح ﻟَﻔْ ﺢ ﻓﻬﻮ ﺣﺮ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﻳﺎح ﻧَﻔْﺢ ﻓﻬﻮ ﺑﺮد ،وﻟَﻔَﺤﺘُﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﻟَﻔْﺤﺔً ،إذا ﺿﺮﺑﺘُﻪ ﺑﻪِ ﺿﺮﺑﺔً
ﺧﻔﻴﻔﺔ.(76)«.
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﻼم واﻟﻔﺎء واﻟﺤﺎء ﻛﻠﻤﺔٌ واﺣﺪة ،ﻳﻘﺎل :ﻟَﻔَﺤﺘْﻪ اﻟﻨّﺎر
ﺑﺤﺮﻫﺎ واﻟﺴﻤﻮم إذا أﺻﺎﺑﻪ ﺣﺮﻫﺎ ﻓﺘﻐﻴﺮ وﺟﻬﻪ ،(77)«.وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ إذا
ﻳﻘﻮل» :ﻳﻘﺎل ﻟَﻔَﺤﺘْﻪ اﻟﺸﻤﺲ ،واﻟﺴﻤﻮم ،ﻗﺎل ...﴾     ﴿ :وﻋﻨﻪ
اﺳﺘﻌﻴﺮ ﻟَﻔَﺤﺘُﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ.(78)«.
أﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻘﺪ ﺷﺮح ذﻟﻚ ﻗﺎﺋﻼ» :ﻟَﻔَﺤﺘْﻪ اﻟﻨﺎر ﺗَﻠْﻔَﺤ ﻪ ﻟَﻔْﺤﺎ وﻟﻔﺤﺎﻧًﺎ :أﺻﺎﺑﺖ وﺟﻬﻪ ...وﻗﺎل
اﻷزﻫﺮي :ﻟﻔﺤﺘْﻪ اﻟﻨﺎر إذا أﺻﺎﺑﺖْ أﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪه ﻓﺄﺣﺮﻗﺘﻪ ...ﻟَ ْﻔﺢ اﻟﻨﺎر :ﺣﺮﻫﺎ ووﻫﺠﻬﺎ .واﻟﺴﻤﻮم ﺗﻠﻔﺢ
اﻹﻧﺴﺎن ،وﻟﻔﺤﺘَﺘْﻪ اﻟﺴﻤﻮم ﻟَﻔْﺤﺎ :ﻗﺎﺑﻠﺖْ وﺟﻬﻪ.(79)«
إذن ﻛﻠﻤﺔ "ﻟﻔﺢ" ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻨﻲ :إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻮﺟﻪ أو اﻟﺠﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﺎر أو اﻹﺣﺮاق أو اﻟﻀﺮب ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ.
أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ وردتْ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع ﴿ 
   
  
 ﴾ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﴿ :

)﴾ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.104 :أي ﺗﺤﺮق وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺑﻠﻬﻴﺒﻬﺎ ووﻫﺠﻬﺎ ،وﺗﺄﻛﻞ ﻟﺤﻮﻣﻬﻢ
وﺟﻠﻮدﻫﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺸﻔﺎه ﻋﻦ اﻷﺳﻨﺎن ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻔﺴﺮون.
ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﻔﻲ واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ وإﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺣﻘّﻲ أن ﻟﻔﺢ اﻟﻮﺟﻮه ﺑﺎﻟﻨّﺎر ﻳﻌﻨﻲ إﺣﺮاﻗﻬﺎ وﺗﺸﻮﻫﻬﺎ
ﻟﺸﺪة ﻟﻬﻴﺒﻬﺎ ووﻫﺠﻬﺎ) ،(80وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎل اﻟﻤﺮاﻏﻲ » :ﺗَﺤﺮق اﻟﻨّﺎر وﺟﻮﻫﻬﻢ وﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻨﻘﻠﺼﻮا اﻟﺸﻔﺎه ﻣﻦ أﺛﺮ ذﻟﻚ اﻟﻠﱠﻔْﺢ ،وإﻧﱠﻤﺎ ﺧﺺ اﻟﻮﺟﻮه ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻷﻋﻀﺎء ،ﻷﻧﱠﻬﺎ أﺷﺮﻓﻬﺎ ،ﻓﺬﻛﺮ
ﻣﺎ ﻳﻨﻮﺑﻬﺎ ﻣﻦ أﻟﻢ ،وﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ أذى ،ﻳﻜﻮن أزﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺑﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻨّﺎر«).(81
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ﻧﻬﻤﺎر

وﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﺼﺎﺑﻮﻧﻲ» :أي ﺗﺤﺮﻗﻬﺎ ﺷﺪة ﺣﺮﻫﺎ ،وﺗﺨﺼﺺ اﻟﻮﺟﻮه ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻷﻧﱠﻬﺎ أﺷﺮف
اﻷﻋﻀﺎء«) ،(82وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ ﻳﻘﻮل» :وﺗَﺤﺮق اﻟﻨّﺎر وﺟﻮﻫﻬﻢ وﺗﺄﻛﻞُ
ﻟُﺤﻮﻣﻬﻢ وﺟﻠُﻮدﻫﻢ ،وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻨّﺎر ﻋﺎﺑﺴﻮن ،ﻣﺘﻘﻠﺼﻮ اﻟﺸﻔﺎه ﻋﻦ اﻷﺳﻨﺎن«).(83
 /12ﻓﺎز:
ﻟﻐﺔ :ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺎح» :اﻟﻔَﻮز :اﻟﻨّﺠﺎةُ واﻟﻈّﻔﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،واﻟﻔﻮز أﻳﻀﺎ :اﻟﻬﻼك ...واﻟﻤﻔﺎزةُ
أﻳﻀﺎ :واﺣﺪة اﻟﻤﻔَﺎوِز .ﻗﺎل اﺑﻦ اﻷﻋﺮاﺑﻲ :ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻣﻬﻠَﻜﺔ ،ﻣﻦ ﻓﻮز أي ﻫﻠﻚ.(84)«
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻓﺎرس» :اﻟﻔﺎء واﻟﻮاو واﻟﺰاي ﻛﻠﻤﺘﺎن ﻣﺘﻀﺎدﺗﺎن ـ ﻓﺎﻷوﻟﻰ اﻟﻨّﺠﺎة
واﻷﺧﺮى اﻟﻬﻠﻜﺔ .ﻓﺎﻷوﻟﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﻓﺎز ﻳﻔﻮز ،إذ ﻧﺠﺎ وﻫﻮ ﻓﺎﺋﺰ .وﻓﺎز ﺑﺎﻷﻣﺮ إذا ذَﻫﺒﺾ ﺑﻪ وﺧَﻠﺺ...
واﻟﻤﻔﺎزةُ :اﻟﻤﻨﺠﺎة«).(85
أﻣﺎ اﻟﺮاﻏﺐ اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﺗﻘﺎرب ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻵراء ﻗﺎﺋﻼ» :اﻟﻔﻮز اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻣﻊ ﺣﺼﻮل
اﻟﺴﻼﻣﺔ ،ﻗﺎل)﴾     ﴿ :اﻟﺒﺮوج ...(.11 :واﻟﻤﻔﺎزة ﻗﻴﻞ :ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻔﺎؤﻻً ﻟﻠﻔﻮز...
وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ :ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻔﺎزة ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻮز اﻟﺮﺟﻞ إذا ﻫﻠﻚ«).(86
وأﻣﺎ اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻴﻘﻮل» :اﻟﻔﻮز :اﻟﻨﺠﺎة واﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺨﻴﺮ ...واﻟﻔﻮز أﻳﻀﺎ :اﻟﻬﻼك .ﻓﺎز
ﻳﻔﻮز وﻓﻮز أي ﻣﺎت ...وﻓﺎز اﻟﺮﺟﻞ وﻓﻮز :ﻫﻠﻚ«).(87
إذن ﻛﻠﻤﺔ "ﻓﺎز" ﻟﻐﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻴﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎن :اﻷول :اﻟﻨﱠﺠﺎة واﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ :اﻟﻬﻠَﺎك
واﻟﻤﻮت.

أﻣﺎ اﺻﻄﻼﺣﺎ ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت اﺳﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ        ﴿ :

)﴾  اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.111 :واﻗﺘﺼﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺤﺪد وﻫﻮ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﻨّﻌﻴﻢ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨّﺔ ،واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨّﺎر أﺧﺮوﻳﺎ ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺗﻮاﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻪ آراء اﻟﻤﻔﺴﺮﻳﻦ.
ﻳﺮى ﻛﻞّ ﻣﻦ اﻟﻨّﺴﻔﻲ واﻟﻘﺮﻃﺒﻲ واﻷﻟﻮﺳﻲ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻫﻮ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺠﻨّﺔ واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر)،(88
وﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﻟﻤﺮاﻏﻲ» :إﻧﱢﻲ ﺟﺰﻳﺘﻬﻢ ﺑﺼﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷذى واﻟﺴﺨﺮﻳﺔ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﻨﻌﻴﻢ
اﻟﻤﻘﻴﻢ ،واﻟﺨﻼﺻﺔ إﻧّﻬﻢ ﺻﺒﺮوا ﻓﺠﻮزوا أﺣﺴﻦ اﻟﺠﺰاء«).(89
وﻻ ﻳﺨﺮج ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ وﻫﺒﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠﻲ إذ ﻳﻘﻮل » :أي إﻧﱢﻲ ﺟﺎزﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﺑﺼﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ أذاﻛﻢ ﻟﻬﻢ واﺳﺘﻬﺰاﺋﻜﻢ ﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮز ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺔ،
واﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ اﻟﻨﺎر«).(90
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ﺗﺄﻣﻼت ﻓﻲ أﺳﺮار اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ  -ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﻧﻤﻮذﺟﺎ

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

 - 2ﻣﺪى ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻵﻳﺎت وﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة:
ﺳﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ اﻟﺴﻮر اﻟﻤﻜﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻳﻤﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن
واﻟﻜﻔﺮ ،ﻗُﺴﻤﺖ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﻛﻞّ ﻣﻘﻄﻊ ﻳﺘﻨﺎول ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﻴﻊ ،ﺗُﺘّﺨﺬ ﻟﻪ ﻣﻔﺮدات ﻓﻲ
ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺪﻗّﺔ ،ﺗﺼﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺴﻮرة ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ أن ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،وﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ،أو ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ أو ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ،ﻓﻠﻮ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﻟﻜﺎن اﻻﺿﻄﺮاب واﻟﺨﻠﻞ داﺧﻞ
اﻟﺴﻮرة وآﻳﺎﺗﻬﺎ.
ﻓﻜﻞّ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺎءت ﻟﻤﻮﺿﻊ ﻣﻌﻴﻦ ،وﻷداء ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺤﺪدا ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ،
ووﻓﻖ ﺳﻴﺎق ﺧﺎص ،وﻓﻲ إﻃﺎر آﻳﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت ،وداﺧﻞ اﻟﻤﻘﺼﺪ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮرة ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﻣﻦ اﻟﺘﻮازن اﻹﻓﺮادي ﻓﻲ اﻟﺴﻮرة ،ﻓﺄي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ أو اﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻳﺤﺪث ﺧﻠﻼً وﻣﻦ ﺛﻤﺔ ﻳﻨﻌﺪم اﻟﺘﻮازن.
ﻓﺎﻟﻤﻘﻄﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة )ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  1إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  (22ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻓﻼح اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وأوﺻﺎﻓﻬﻢ
اﻟﺠﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﻫﻠَﺘﻬﻢ ﻟﺬﻟﻚ ،وﻋﻦ دﻻﺋﻞ ذﻟﻚ اﻹﻳﻤﺎن ﻓﻲ اﻷﻧﻔﺲ واﻵﻓﺎق ،وﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻨﺘﻘﺎة إﻻﱠ
 ،﴾ و﴿.﴾
إﺷﺎرة ﻟﺬﻟﻚ وﻫﻲ،﴾﴿ :و﴿  
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ﻫﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺘﺠﺪد ﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌًﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ
اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ) (91ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ "ﻗﺪ" اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،دﻟﱠﺖ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮه اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ﻣﻦ
ا ﻟﺒﺸﺎرة ،ﺣﻤﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻛـ "ﻓﺎز" اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ
اﻟﺪﻧﻴﺎ أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻵﺧﺮة ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻔﻼح ﻓﻴﻜﻮن دﻧﻴﻮﻳﺎ وأﺧﺮوﻳﺎ ﻣﻌﺎ ،ﻓﻬﻮ اﻟﻈﻔﺮ ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ واﻟﻨﺼﺮ
واﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﻟﻤﺘﺎع اﻟﻄﻴﺐ واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ اﻷرض ،واﻟﻔﻮز واﻟﻨﺠﺎة واﻟﺜﻮاب واﻟﺮﺿﻮان ﻓﻲ اﻵﺧﺮة).(92
وﻗﺪ ﺗﻮازن ﻣﻊ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ ﻷﻧﱠﻬﻢ ﻫﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮدون ﺑﺎﻟﻔﻼح ،ﻻﻛﺘﻤﺎل إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ وﺻﺒﺮﻫﻢ
 ﴾ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻣِﻦ
أﻣﺎم اﻟﺼﻌﺎب واﻻﺑﺘﻼءات ،وﻋﻠﻰ أذى اﻟﻜﻔﺎر ﻟﻬﻢ وﺗﺤﻤﻠﻬﻢ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ،ﻓـ ﴿ 
وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ دال ﻋﻠﻰ ﻣﻦ وﺻِﻒ ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن اﻟﻘﻠﺒﻲ اﻟﻤﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻟﺴﺎﻧﻪ وﺟﻮارﺣﻪ،
واﻟﻤﺼﺪق ﺑﻜﻞّ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ )ص( وﺑﻠﱠﻐﻪ ﻋﻦ رﺑﻪ ﻋﺰ وﺟﻞّ.
ﻳﺪلﱡ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮة ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺪده)،(93
ﻓﻬﻮ ﻳﺼﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺰى اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة ،ﻷﻧﱠﻪ ﻳﺤﻤﻞ أﻫﻢ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة أﻻ وﻫﻲ
اﻹﻳﻤﺎن.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻧﻬﻤﺎر

أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ ﻓﻬﻲ ﺗُﺒﺮز ﻗﺪرة اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﻜﻮن ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻪ وﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ودﻟﻴﻞ وﺟﻮده
ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﺎض دال ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺠﺪد ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ إﻳﺠﺎد ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺜﺎل ﻛﺨﻠﻖ
اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ،وإﻳﺠﺎد اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺸﻲء ﻛﺨﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻦ واﻟﻨﻄﻔﺔ ،ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ
ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻹﻳﺠﺎد واﻹﺑﺪاع واﻹﻧﺸﺎء واﻟﺼﻨﻊ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﺣﻤﻠﻬﺎ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى ،ﻓﻬﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻷن اﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﻠﻖ وﻳﺨﻠﻖ وﺳﻴﺨﻠﻖ إﻟﻰ أن ﻳﺮث اﻟﻠﻪ ﻷرض وﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ).(94
أﻣﺎ اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ)ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  23إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  (52ﻓﻴﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻹﻳﻤﺎن اﻟﺘﻲ ﺗَﻮاﻓَﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻞ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم إﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ )ص( ،واﻋﺘﺮاض اﻟﻤﻜﺬّﺑﻴﻦ ﻟﻤﺎ ﺟﺎؤوا ﺑﻪ ،ودﻋﻮة
 ،﴾و﴿،﴾
اﻟﺮﺳﻞ رﺑﻬﻢ ﺑﺈﻫﻼك اﻟﻜﻔﺎر ،وﻧﺠﺎة اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ،ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﴿ :
و﴿ .﴾  
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﴿  ﴾ﻓﻌﻞ أﻣﺮ ﺛﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻊ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺘﺠﺪد ،وﻫﻮ ﺧﺎﻟﺪ ﻻ ﻳﺤﺪه زﻣﺎن،
ﻓﻌﺒﺎدة اﻟﻠﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻓﻲ زﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻓﻬﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﻟﺤﻴﺎة إﻟﻰ
ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ ،وﻣﺎ ﻳﺪلّ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺬي وردت ﻓﻴﻪ ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻓﻜﻞّ رﺳﻮل ﻳﺄﺗﻲ إﻻﱠ
وﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﻪ اﻟﻮاﺣﺪ اﻷﺣﺪ اﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﻧﺘﻬﺎءً ﺑﻤﺤﻤﺪ )ص( ،ﻛﻤﺎ أن
    
اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ ﻋﺒﺎدة اﻟﻠﻪ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ   ﴿ :
   
      
              

) ﴾  اﻟﺬارﻳﺎت 56 :و 57و.(.58
ﻓﻌﺒﺎدة اﻟﻠﻪ ﺗﻌﻨﻲ اﻻﺳﺘﺴﻼم ﻟﻪ واﻟﺘﺬﻟّﻞ ﻟﻪ وﺣﺪه وﺗﻮﺣﻴﺪه وﻃﺎﻋﺘﻪ ﻗﻠﺒﺎ وﻗﻮﻻ وﻓﻌﻼ ،وﻋﺪم
إﺷﺮاك ﻏﻴﺮه ﻣﻌﻪ) ،(95وﻗﺪ ﺗﻮازن ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﴿ ،﴾وﻣﻊ اﻟﺴﻮرة ﻷﻧﱠﻬﺎ
ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﻴﺪة أﻻَ وﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ.
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ ﻓﻬﻲ اﻷﺧﺮى ﺗﻜﺸﻒ ﻣﺎ ﻳﻤﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة وﻫﻮ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ واﻟﺤﺴﺎب
واﻟﺠﺰاء ،ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل دال ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ ،وﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻴﻪ ،ﺗﺨﺺ
اﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻮن اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر واﻵﺧﺮة ،وﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻴﺎة واﺣﺪة أﻻ وﻫﻲ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ
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)﴾     اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن ،(.37 :ﻓﻘﺪ
       
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﴿ :
ﺗﻨﺎﺳﺐ ذﻟﻚ ﻣﻊ واﻵﻳﺔ وﻣﻊ اﻟﺴﻮرة ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾  ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﻤﺆدي إﻟﻰ اﻟﻬﻼك ،ﺟﺎءت اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل
دال ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ وﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﻴﻪ ،ﺗﺨﺺ ﻓﺮﻋﻮن وﻣﻠﺌﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم واﺳﺘﻜﺒﺎرﻫﻢ وﺗﻤﺮدﻫﻢ ،ﻓﻌﺎﻗﺒﻬﻢ اﻟﻠﻪ وﻋﺠﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻌﺬاب ﺑﺎﻟﻐﺮق ﻓﻲ اﻟﻴﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا
ﻋﺒﺮةً ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ) ،(96ﻓﻜﺎن ذﻟﻚ أدق وﺻﻒ ﻟﻌﻘﺎﺑﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﺒﺪل ﺑـ "اﻟﻤﻐﺮﻗﻴﻦ" ﻣﺜﻼ.
ﺗﻄﺮق اﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ )ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  53إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  (92إﻟﻰ اﺧﺘﻼف اﻟﻨّﺎس وﺗﻔﺮﻗﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ
اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻬﺎ اﻟﺮﺳﻞ ،ﺛﻢ اﻟﺘﻮﻗّﻒ ﻣﻊ ﻣﺤﻤﺪ )ص( وﻣﻌﺘﺮﺿﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺬّﺑﻮه رﻏﻢ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﻪ
.﴾

وﺑﺄﺧﻼﻗﻪ وﻣﺎ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘﺎرة إﻻﱠ إﺷﺎرة ﻟﺬﻟﻚ ،﴾﴿ :و﴿ ،﴾ و﴿
ﻓﻤﻔﺮدة ﴿ ﴾ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻀﻼﻟﺔ واﻟﻐﻔﻠﺔ واﻟﺤﻴﺮة واﻟﺠﻬﺎﻟﺔ) ،(97ﻓﻌﺒﺮت ﺑﺪﻗّﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ
ﻣﻤﺎ ﻟﻮ ﻏﻴﺮت ﺑـ "ﻏﻔﻠﺘﻬﻢ" أو "ﻋﻤﺎﻳﺘﻬﻢ" ،ﻓﻬﻲ اﺳﻢ دلﱠ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺠﺪد،
ﻋﻜﺴﺖ ﺻﻮرة اﻟﻜﻔﺎر وﻫﻢ ﻳﺘﺨﺒﻄﻮن ﻓﻲ ﺟﻬﺎﻟﺘﻬﻢ وﺿﻼﻟﺘﻬﻢ وﻏﻔﻠﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻪ ،واﻧﻐﻤﺎﺳﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻤﻠﺬات واﻟﻤﺘﺎع واﻟﺘﺮف ،ﻓﺠﺎء ذﻟﻚ ﻣﺘﻮازﻧﺎ ﻣﻊ اﻵﻳﺔ ووﺻﻒ اﻟﻜﻔﺎر وﻫﻢ ﺑﻌﻴﺪون ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻪ،
وﻣﻊ اﻟﺴﻮرة أﻳﻀﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻜﻔﺮان.
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ دلﱠ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﺜﺒﻮت ﺑﻪ ،ﻋﻜﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻜﻔﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﺎﻵﺧﺮة ،وزاﻏﻮا ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ،وﻛﺬﱠﺑﻮا اﻟﺮﺳﻮل )ص( ،ﻓﻠﻤﺎ ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻌﺬاب
وﻓﺎﺟﺄﻫﻢ ﺑﻪ إذا ﻫﻢ ﻓﻲ ﺣﻴﺮة وﻳﺄس ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﻴﺮ ،واﻧﻘﻄﻊ رﺟﺎؤﻫﻢ ﻣﻦ رﺣﻤﺔ اﻟﻠﻪ ،ﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﻄﺮودون
ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ اﻟﺸﻨﻴﻌﺔ).(98
ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ ﻫﻮ اﻷدق واﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﺤﺎﻟﺘﻬﻢ ﺗﻠﻚ ،ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻟﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى أن ﺗﻜﺸﻒ ذﻟﻚ ﻛـ
"ﻣﺘﺨﻴﺮون" أو "ﻳﺎﺋﺴﻮن" ﻷن ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،أن ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﺗﻮازﻧﺖ ﻣﻊ وﺻﻒ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻜﻔﺎر وﺗﺂﺧﺖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ داﺧﻞ اﻵﻳﺔ ،وﻣﻊ اﻟﻤﻘﺼﺪ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻮرة ،ﻷﻧﱠﻬﺎ ﺗﻤﺲ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻌﻘﻴﺪة أﻻ وﻫﻮ :ﻋﺪم اﻹﻳﻤﺎن واﻟﻜﻔﺮ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ،
وﺑﻤﺎ أﻧﺰﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ )ص(.
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ﻧﻬﻤﺎر

أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﴿  ﴾ﻓﻬﻮ ﻣﺒﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﻢ ﻓﺎﻋﻠﻪ ،ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ وﻣﺘﺠﺪد
ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎﻫﺮ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﻲ) ،(99ﻓﻬﻮ وﺻﻒ ﺻﺎدق ودﻗﻴﻖ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﺎﻵﺧﺮة وﻻ
ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ وﻻ ﺑﺎﻟﺠﺰاء ،وﺻﺪﻫﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻋﺰ وﺟﻞﱠ ،وﻣﺪى ﺳﻴﻄﺮة وﺳﺎوس اﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ واﻷﻫﻮاء
ﻋﻠﻴﻬﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺴﺤﺮ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺪر أي ﻛﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻛـ "ﺗُﺨﺪﻋﻮن" أو
"ﺗﺼﺮﺧﻮن" ﻷﻧﱠﻬﻤﺎ ﻳﻨﻀﻮﻳﺎن ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،وﻫﺬا ﻳﻜﺸﻒ ﻣﺪى ﺗﻮازﻧﻬﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻒ وﺗﻠﻚ
اﻟﺤﺎﻟﺔ.
واﻟﻤﻘﻄﻊ اﻟﺮاﺑﻊ )ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  93إﻟﻰ اﻵﻳﺔ  (118ﺗﻨﺎول ﺣﺚ اﻟﻨﺒﻲ )ص( ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ
وزﻋﻤﻬﻢ واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻫﻼك اﻟﻜﻔﺎر ﻳﻮم اﻟﺤﺴﺎب واﻟﺠﺰاء وﻓﻮز اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ،وﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت
اﻟﻤﺸﻴﺮة إﻟﻰ ذﻟﻚ ،﴾ ﴿ :و﴿ ،﴾و﴿.﴾
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ﻓﻬﻲ ﻓﻌﻞ ﻣﻀﺎرع دال ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻪ وﺗﺠﺪده ،ﻳﻌﻜﺲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺬﻳﻦ
ﺻﺪوا ﻋﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﻠﻪ ،وأﻧﻜﺮوا اﻟﺒﻌﺚ واﻟﻨﺸﻮر وﻫﻢ ﻓﻲ ﺟﻬﻨﻢ ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ،وﻟﻬﻴﺐ اﻟﻨﺎر ووﻫﺠﻬﺎ ﻳﺤﺮق
وﺟﻮﻫﻬﻢ ،وﻳﺄﻛﻞ ﺟﻠﻮدﻫﻢ وﻟﺤﻮﻣﻬﻢ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺸﻔﺎه ﻋﻦ اﻷﺳﻨﺎن ،وﺗﺸﻮه اﻟﻤﻨﻈﺮ،
وﺧُﺼﺼﺖ اﻟﻮﺟﻮه دون اﻷﻋﻀﺎء اﻷﺧﺮى ﻷﻧﱠﻬﺎ أﺷﺮﻓﻬﺎ ،وﺑﻬﺎ ﻳﺘﺒﺎﻫﻰ اﻹﻧﺴﺎن.
ﻓﻬﺬا اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻨﻪ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻮ اﺳﺘﺒﺪﻟﺖ ﺑﻬﺎ ،ﻛـ "ﻧﻔﺢ" ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
اﻟﻤﺜﺎل ،وﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻤﻔﺴﺮون) ،(100ﻓﺈن" ﻟَﻔﺢ" أﺑﻠﻎ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وأﺷﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮا ﻣﻦ "ﻧﻔﺢ" رﻏﻢ وﺟﻮد
)﴾   اﻷﻧﺒﻴﺎء:
    
آﻳﺎت ذﻛﺮت ﻫﺬه اﻟﻜﻠﻤﺔ ،ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ﴿ :
 ،(.46ﻓﺎﻟﻤﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﻻ ﺗُﻼﺋﻤﻪ إﻻ "ﻟﻔﺢ" ﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﺑﺸﺎﻋﺔ اﻟﻤﻨﻈﺮ واﻟﻌﻘﺎب اﻟﺸﺪﻳﺪ
اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎر.
أﻣﺎ ﻛﻠﻤﺔ ﴿ ﴾ ﻓﻬﻲ ﻓﻌﻞ أﻣﺮ دال ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻗﺘﻀﺎء اﻟﺘﺠﺪد ،ﺗﺼﻮر ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﺬل واﻟﻤﻬﺎﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻜﻔﺎر وﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﺎر ﺟﻬﻨﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺼﺎﻟﺤﺎت زﺟﺮﻫﻢ ﻛﻤﺎ ﺗُﺰﺟﺮ اﻟﻜﻼب ،وردﻋﻬﻢ ،وأﻫﺎﻧﻬﻢ ،وﻣﻨﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم) ،(101وﻟﻴﺲ ﻟﻜﻠﻤﺔ أﺧﺮى
ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻟﻚ ﻛـ" :اﻧﺰﺟﺮوا" ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨَﺔ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻔﺮدة ﴿ ﴾ﻓﻬﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ دلﱠ ﻋﻠﻰ وﺻﻒ ﻣﻦ ﻗﺎم ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﺗﻌﻜﺲ
ﺻﻮرة اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ وﻫﻢ ﻓﻲ ﻗﻤﺔ اﻟﺴﻌﺎدة ﻟﻤﺎ ﺟﺰاﻫﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺰاءَ اﻷَوﻓَﻰ وﻫﻮ اﻟﻔﻮز ﺑﺠﻨﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ أﺧﺮوﻳﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ إﻳﻤﺎﻧﻬﻢ ﺑﻮﺣﺪاﻧﻴﺘﻪ ،وﺻﺒﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺪاﺋﺪ واﻻﺑﺘﻼءات ،وﺳﺨﺮﻳﺔ اﻟﻜﻔﺎر ﻣﻨﻬﻢ.
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وﻣﻤﺎ أﻛﱠﺪ ذﻟﻚ اﻟﺠﺰاء ﻣﺠﻲء اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ دال ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮت اﻟﻔﻮز ﻟﻬﻢ ،ﺛ ﻢ
وﺟﻮد ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻔﻌﻞ )ﻫﻢ( اﻟﺬي وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وإزاﻟﺔ اﻟﺸﻚ واﻻﺣﺘﻤﺎل ،ﻓﻠﻮ ﺣﺪث واﺳﺘﺒﺪﻟﻨﺎ ذﻟﻚ
اﻻﺳﻢ ﺑﻔﻌﻞ وﻗﻠﻨﺎ "ﻓﺎزوا" ﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻛﻞّ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻷﻧﱠﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺠﺪد ﺷﻴﺌًﺎ
ﻓﺸﻴﺌًﺎ ،واﻟﺴﻴﺎق ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺸﺎرة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﻴﻬﺎ.
وﺧﻼﺻﺔ اﻟﻘﻮل ،ﻓﻜﻞّ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﺴﻮرة إﻻّ وﻟﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﺤﺪد وﻣﻮﺿﻊ
ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺳﻴﺎق ﺧﺎص ،ﺗﺘﻼﺋﻢ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺠﺎورﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺮدات أوﻻً ﺛﻢ ﺗﺘﻨﺎﺳﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺘﻮى اﻵﻳﺔ
اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺎ وﺗﻨﺴﺠﻢ ﻓﻲ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻊ ﻣﻘﺼﺪ اﻟﺴﻮرة ﺛﺎﻟﺜﺎ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
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 10اﺑﻦ ﻓﺎرس أﺣﻤﺪ :ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﻠﻐﺔ ،ج) ،(1ص .133
 11اﻷﺻﻔﻬﺎﻧﻲ اﻟﺮاﻏﺐ :ﻣﻌﺠﻢ ﻣﻔﺮدات أﻟﻔﺎظ اﻟﻘﺮآن ،ص  33و.34
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